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す る と よ い。 例 え ば、Hello, everybody! 
Let's start today's English activity. Are 


























name is Mathew. I'm from Canada. I want 
to be a soccer player. I want to play soccer 




　　教師：Hello, my name is Naito Toru.
　　ＣＤ：Hello, my name is Mathew.
　　教師：Mathew, where are you from?
　　ＣＤ：I'm from Canada.
　　教師：Oh, it's a nice country.   ... Well, 
what do you want to be? 
　　ＣＤ：I want to be a soccer player. 
　　教師：Oh, a soccer player.  That's nice. 
Why?
　　ＣＤ：I want to play soccer in the World 
Cup. 













“Is it interesting?”  Ｂ：“Yes!”  Ａ：“How 
do you feel about it?” Ｂ：“Happy.” など
　３）担任が一人で行う場合には、教室英語が
役立つ。従って、表現リストを作っておく
とよい。よく使う表現として、 Stand up. 
Sit down. Make a circle. Make pairs. 
Come up here. Write on the blackboard. 
Ask your friends. What's this? How do 
you say...? How many? How much? 
Be quiet, please. Say it aloud. Speak 























this? の場合 What / is / this ? 疑問文、という
ような分析的・文法的な提示はしない。まして、
主語・動詞などのような文法用語は絶対に用いな
























　Communicationには verbal communication 





がよい。例えば、Stand up. Sit down. Make a 










う。How much?　One ticket to Fukui. Thank 
you. など、慣用表現として覚えていく。













































































う。This is my brother, Tom.
　　　先生は Mr.（Ms.） Smith。Teacher Smith
（or Smith Teacher）ではない。親しい間柄





















































る。 ま た、「 小 学 生 の 音 楽 ６」（ 音 楽 芸 術 社 ）






















Teacher of Engl ish）、ALT（Assistant 












ている。例えば A green frog jumped into the 





























せる。また、How are you? に対していつもI'm 
ﬁne, thank you. And you? では問題がある。そ
の時の身体の状態は違うし、人によっても異なる。
I'm ﬁne. 以外にも I'm sleepy. I feel bad today. 
I'm very hungry now. などあってしかるべきで
ある。数も１から20までを扱う場合、ゲームを用
いたり、必然的に出てくる数を数えたりするとよ
い。自己紹介も、Hello. My name is Toru. Nice 
to meet you. だけでなく、I like cats. I have a 
nice cat. Her name is Lucky. なども加えて拡
張していくとよい。買い物ゲームも面白い。外
来語を取り入れるのも比較ができてよい。You 
likeテレビ? Yes, I like watching television. な
ど。曜日などは歌で覚えるとよい。６年になる
と、例えば月の練習をするのに、誕生日も加える
とよい。When is your birthday? It's January 
11th. など。できることを紹介し拡張練習をす
る。Can you play the piano? Yes, I do. How 
about you? Well, I can't play the piano, but 
I can play the guitar. など。道案内も面白い。
Where is the post oﬃce? – Go straight. Turn 
left. この時、いろいろな建物についても学べる。
hospital, bank, city hall, ﬂower shop, etc.　行
きたい国についても会話が弾む。Which country 
do you want to go to? － I want to go to 
England, because it's a beautiful country.  ま
た、日常のことも身近でよい。What time do 
you get up? – Well, I get up at 7. ... Then I 


































が あ る。 バ ー ド ホ イ ス テ ル のKinesics and 
Context に よ る とverbal が35%、non-verbal 
が65%であるという。また、メーレイビアンの



























イの例：What time do you get up? – I get up 
at 7. 
　波線部を have dinner, go to school, watch 












　「数で遊ぼう」。基本表現は How many? で、
ま ず one か ら ten ま で、 次 に eleven か ら
twenty となる。
　「いろいろな国の衣装を知ろう」Do you have 
brown shirt? – Yes, we do. Here you are. －
Thank you.　など。
  「 外 来 語 を 知 ろ う 」What do you want? – 
Tomato, please. 波線をlemon, melon, cherry, 
donut, pudding, cake などに替えて言うことが
できる。
　「自己紹介」Hi. My name is Harumi. Nice to 
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する。例えば、When is your birthday?－It's 
January 11th. 
「できることを紹介する」Hello. My name is 
Yuka. I can play tennis. I also can play the 
piano. But I can't ride a unicycle.  
　「行ってみたい国を紹介する」 Hello. I want to 
go to England. It'a very beautiful country. I 







































を 少 し ず つ 覚 え て い く と よ い。Hello, class 
（everybody）. Now let's begin. Let's sing. 










































































































































　　例：①pen, eraser, pencil, ruler, scissors, 
glue, etc.  （文房具の買い物の場合）　②
I want these scissors.　 ③What do you 


























－February, March–April, May－ June, 





Ⅵ． 第 二 言 語 習 得 論（Second Language 
Acquisition : SLA）からの示唆
１．UG（Universal Grammar）理論
  Noam Chomskyの理論で、「子どもの文法獲得
能力は、生得的なlanguage faculty（言語機能）
であるLanguage Acquisition Device : LAD（言
語獲得装置）によって可能となる。



































as a Second Language］と呼ばれる。）
　Foreign Language Acquisition 外国語習得



























　４） appeal for assistance（援助訴え）：対話
者に援助を訴えること。
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